






A Pilot Study to Develop a Rorschach Ego-Resiliency Index
Department of Psychology, Faculty of Liberal Arts 　　　　　　　　　　　　　　
　Ego-Resiliency（ER）is defined as the dynamic capacity of an individual to modify 
his/ her modal level of ego-control, in either direction, as a function of the demand 
characteristics of the environmental context. Questionnaires are primarily used to 
measure ER, but while they are useful for determining where in the group the subject 
falls, they are not suitable for a broad understanding of individuality. The purpose of 
this study was to obtain basic data to enable ER measurements using the Rorschach 
test, which is classified among psychological tests as a projection method.
　The ER89（the Japanese version of the Ego-Resiliency Scale）, the Sukemune- Hiew 
Resilience Test（S-H resilience）and a Rorschach test were conducted. With six 
participants in this study, of whom two scored high and two low on S-H resilience. As 
a result, D score（D and Adj D）=0, V=0, moderate and not excessive Blends, 
moderate Human Contents, MOR<2, and M-<2 variables were characteristic. Although 
there was a limitation in that the sample size is very small, we obtained data suitable 






査・研究から生まれた概念である（Garmezy & Rutter, 1985）。たとえば，
レジリエンス研究の初期においては，親がアルコール依存症や重篤な精神
疾患を患っていたにも関わらず，適応的に成人した子どもたちの研究があ
























たは成果（Masten, Best ＆ Garmezy, 1990）」を指すのに対して，ERは
「ストレス状況に直面した時に，ある時には自己を抑制し，またある時に
は自己を解放して状況に柔軟に対応し適応状態へと向かう自我の調整能力





















































項目が書かれた計100枚のカードを，1 （全くあてはまらない）から 9 （か
なりあてはまる）のいずれかのカテゴリーに正規分布を描くように並び替
えてもらう。 1 や 9 に分類されるカードは少なく，より中立的な 5 に分類
されるカードは多くなるように， 1 = 5 枚， 2 = 8 枚， 3 =12枚， 4 =16枚，


















を用いた研究が多数報告されている（例えば，Alessandri et al.，2007; 























































































応するであろうロ・テストのスコアには，EA, EB, eb, D, Adj D, Lambda, 

















　また，S-H式レジリエンス検査は 3 因子構造が確認されており，第 1 因



























































日本語版 合計得点 36.00 かなり高め
5.22


































者は 4 名，「低い」と判定された者は 2 名いた（表 9 ）。自己効力感因子で「高
い」と判定された者は 2 名，「普通」と判定された者は 1 名，「低い」と判




ソーシャルサポート因子 1 4 1
自己効力感因子 2 1 3
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